



















As one of the social psychological concepts, the theory of accommodation describes the 
adjustment of speakers’ speech style, characterized by ‘convergence’ where a speaker 
convergers his/her speech style to the recipient, and ‘divergence’ where a speaker diverges 
his speech style from the recipient. Bilingual speakers of Japanese and English have three 
speech styles, consisting of one speech style in Japanese, second style in English, and another 
with code switching, and through the adjustment of switching between different speech 
styles, bilingual speakers gain social approval, achieve self-presentation and share solidarity. 
This dissertation studies this aspect using the theory of accommodation.






















として（Giles et al. 1973, Giles 1973）始まっている。SATはGilesらによって、環境に対する
個人の認識とコミュニケーションの方法を調整する社会的認知プロセスに焦点をおいて開発さ
れた。その理論的骨子は、心理的概念の価値と可能性、また、社会的背景における異なる話し
方の力学を明らかにするために研究された（Giles et al. 1987）。Rossらは日本語母語話者日本
人大学生が非日本語母語話者に対して、標準日本語、フォリナートーク、英語のいずれの方法
で答えるかという調査研究を行い、それらがコンバージェンスあるいはダイバージェンスなの
かを考察している（Ross et al. 1990）。
GilesらによってSATが提唱された後、多くの研究者によってSATの研究が進み、Gilesらに
再考され、コミュニケーション・アコモデーション理論（Communication Accommodation 


































































































13　Ｋ：Oh really? oh yeah, ダンス？ wait, yeah, you haven’t missed ダンス？
14　Ｅ：Yeah, I haven’t gone to dance for a while.
15　Ｋ： Oh yeah yeah, ね。’cause last week you were going to, but they’re like, 緊急ミー 
ティング.
16　Ｅ：I know. I’m going tomorrow, and I’m going Saturday. 
17　Ｋ：Sa, oh yeaaah, oh my goood, （笑い） I’m gonna go crazy. Like










66　Ｅ：I don’t think I wanna take. 
67　Ｋ：But I thought 〔教授名の一部〕ちゃんのしかなくない？
68　Ｅ：Oh really? ‘cause I
69　Ｋ：Is there another business teacher?（Ｅ：Yeah I think so.）
70　Ｋ：Really? 


















































































273　Ｌ：Bond B, O, N, D （Ｍ：aah） Bond University. Bondy***




























１．Ｃ：So who’s cooking tonight? 
２．Ｅ：I have no idea.
３．Ｃ：え、てか、who’s home? 
４．Ｅ： Well, the thing is my mom and grandma, they have a performance coming up. （Ｃ：
Oh, ok.） And it’s like, it’s not, I don’t think it’s not, as big as the one that my mom 
had. ‘cause it was just one performance at night. But and my grandma’s 
choreography will be in it too だから,,, so it should be interesting. （Ｃ：ああ） So 
they’re busy, like in the studio, like,,, you know dancing and stuff. （Ｃ：hmm） so,,, I 
guess I’m gonna make it. （笑い） （Ｃ：あら） そうsince my brother is not, I, I was 
thinking maybe we can go eat Indian curry or something.
５．Ｃ：Yeah,but your bro’s going to that
６．Ｅ：Like,,, so yeah. Like he’s good at cooking, actually. 
７．Ｃ： Oh really.
８．Ｅ：But he never cooks for people. He only cooks for himself.
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９．Ｃ：あ、そうなんだ。What does he cook?
,,,：言い淀みの部分
【例６】
209　Ｃ： へーすごいね。Cambodia. 行ってみたいな。（Ｅ：ねえ。） てかbackpacking してみ
たいな。
210　Ｅ：Backpacking is so much fun.
211　Ｃ：いろんなとこ行ってみたい。
212　Ｅ： ほんとに。Like that’s what we did when we went to India じゃん？（Ｃ：うん。）
ほんとに、ほんとに楽しかった。It’s like, you just bring the necessary, the most 
upmost necessary items, in your backpack. It’s like 軽いし、軽く感じるし、なん
かいらなくなったら捨ててもいいっていう感じの服持っていくから。It’s so much 
fun. It’s like freedomって感じ？ like,,,（Ｃ：ふううん） ‘cause like, ほんとに。For 
like 下見and stuff, 数人で行ったじゃん？前、インドのときに。それで、like for the 
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